













MODERN CONGREGATED DWELLING HOUSE IN DALIAN 








The modern residence in Dalian, which still functions well nowadays and becomes an important element of 
the urban landscape, is a significant component of its urban architecture and culture. In the present dissertation, 
abundant historical reference and on-site investigation about the urban planning, residential design and 
construction in Dalian were conducted objectively based on which the house structure and morphological 
characteristics were analyzed under the background of the city emergence and development. Emphatically, the 
present status and characteristics of congregated dwelling house constructed by South Manchuria Railway 
Corporation were analyzed. 





















































1907 年 1 月、関東都督府はロシア時代のプランを基礎と
してさらに大連の都市計画を調整し、「大連市区計画」




査を行った。1945 年までは都市面積は 417 平方キロメー











































 沙河口工場および付属市街の総面積は 1,851,236 ㎡で
































種類の満鉄社宅が建てられた。2016 年と 2017 年の実測
調査によると、現在は特甲種 6 棟と丙種 2 棟だけが残さ
れている。特甲種の中に、さらに、特甲種一型 1 棟、二















































































































図 2 特甲種一型復元南立面図 
図 3 特甲種二型復元南立面図 
図 4 丙種復元住戸平面図 
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図 6 ソ連時代の集合住宅の三階平面図 
